







Learning contents in the area related to "language" 
in the new 'Course of study for Kindergarten' and its tasks
－ From the viewpoint of traditional linguistic culture －
Hiroshi KONO
Abstract
　One of the revisions of the ‘Course of study for Kindergarten’ revised in 2017 is the connection between early 
childhood education and education after elementary school. Considering this revised version from the viewpoint 
of language culture education, elements of language and culture education are also entering in the area "language" 
.In the description of the area "language", although that is not directly specified, the element certainly exists. Also 
from the perspective of the perspective of language culture education after elementary school, it is inevitable that 
elements of language culture education come in during education of language in early childhood education.
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afieldfile/2016/04/01/13690336.pdf　（情報取得日：2017年
11月28日）
（12）無藤隆・汐見稔幸・砂上史子『ここがポイント！３法
令ガイドブック』フレーベル館、pp.53、2017にこれに関
連した記載がある。
（13）新幼稚園教育要領の前文末尾は以下のように記されて
いる。「家庭との緊密な連携の下、小学校以降の教育や
生涯にわたる学習とのつながりを見通しながら、幼児の
自発的な活動としての遊びを通しての総合的な指導をす
る際に広く活用されるものとなることを期待して、ここ
に幼稚園教育要領を定める。」接続の問題は直近の小学
校教育のみならず生涯教育をも含めた広範なものが考え
られるべきである。
